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A 34-year-old man presented with left inguinal discomfort. Digital rectal examination revealed an
enlarged nodular prostate. Computed tomography showed an enlarged prostate invading the bladder and
rectum. A histological examination of transrectal prostatic needle biopsy specimens revealed sarcoma of the
prostate. He received three courses of neoadjuvant arterial injection chemotherapy consisting of adriamycin
(30 mg/m2) and cisplatin (70 mg/m2). Total pelvic excenteration was perfomed. Histopathological
examination of the tumor revealed leiomyosarcoma of the prostate. He remains alive 11 months after the
operation without recurrence.
(Hinyokika Kiyo 60 : 579-582, 2014)








患 者 : 34歳，男性











は，WBC 12,360/μl，CRP 0.42 mg/dl と軽度の炎症
反応の高値を認めるのみであった．血清 PSA 値は
3.53 ng/ml（正常 4.0 ng/ml 以下）と正常範囲内で
あった．
画像所見 : 骨盤部 MRI 検査では，前立腺に長径約
7 cm の内部不均一な腫瘍を認めた．腫瘍は膀胱およ
び直腸を圧排しており，一部直腸や膀胱，骨盤壁への
浸潤が疑われた (Fig. 1）． CT 検査および骨シンチグ
ラフィーでは明らかな転移を認めなかった．















施行した．手術時間304分，出血量 930 g であった．
摘出標本 : 腫瘍は赤褐色で内部に壊死を伴い，直腸
壁および膀胱壁との癒着が高度であった (Fig. 4）．
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Fig. 1. T2-weighted pelvic MRI showed bulky
prostate (77 mm), slightly compressing the
wall of the bladder, rectum and pelvic wall.
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Fig. 2. Needle biopsy specimen showed spindle-




Fig. 3. A : CT scan of pelvis demonstrates large heterogeneous mass in prostate. B : Repeat CT scan of pelvis
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Fig. 5. Immunohistochemistry demonstrates that










































し，cisplatin と adriamycin による動注化学療法を施行
した．臓器温存はならなかったものの，根治切除が可
能であった．近年，軟部肉腫に対する術前化学療法の
野呂，ほか : 前立腺・平滑筋肉腫 581
効果の報告も散見されるようになっている12,13)．多
数症例での報告が待たれる．本症例のように病変が大
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